













EVACUATION PLAN BASED ON THE SMALL AREAS FOR SUPPOSED FLOODED AREAS OF 








The purpose of this research is to investigate the propriety of refuge of the inhabitants at the time of 
the tsunami in Edogawa, Tokyo. In Edogawa, 70 percent is a zone of 0 m above sea level, and the 
Approximately whole region is a flood prediction zone mostly.  Then, it is calculated whether people can 
take refuge in a short time based on the Distribution of Population and buildings by using GIS. It specifies 
Area where refuge is difficult and considers the result as index of measures against future. 




























































































      
 
 














































図 2 本研究の調査対象小規模エリアの配置 
図 3 ベースマップによる各エリアの夜間人口 







































































































図 6 各エリアの夜間避難困難者 







































表 1 条件の再設定による計算結果の変化 
 
 
































夜間 51 33% 89253
昼間 45 29% 72101
夜間 77 66% 86320




図 8 変更後の小規模エリア配置 
図 9 変更後の収容能力 
図 10 変更後の夜間収容率 
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前後の差 712527 44 157
条件 収容人数
図 11 専用商業施設も考慮した収容能力 
図 12 専用商業施設も考慮した場合の夜間収容率 
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 図 13 から表 3 がこの改善による各数値の変化である．





























表 4 危険エリアの集合住宅活用による改善結果 
 
 







 この条件の計算でも，この 8エリアを除く 32のエリア
では必要面積の倍以上，多いエリアでは 10倍もの避難面
避難困難者が 変更により 収容率の 全エリアの
0のエリア 改善されたエリア 平均値 避難困難者
変更前 夜間 77 66% 86320
区の現状 昼間 78 64% 63150
変更後 夜間 92 34 72% 65564
商業施設込 昼間 91 30 71% 47018
計算条件
避難困難者 収容率 必要床面積 3階以上の集合住宅(㎡) 不足面積
(人) (%) (㎡) (面積は最上階1階分) (㎡)
17 0% 13.7 0.0 13.7
94 0% 77.4 0.0 77.4
179 0% 148.0 0.0 148.0
1690 10% 1394.1 556.2 837.9
946 37% 780.3 453.3 326.9
250 0% 206.5 0.0 206.5
2203 0% 1817.3 499.3 1318.0
740 11% 610.3 584.6 25.7




































の階数は 3 とし，不足面積と階数 3 の積を容積とする建
物を建てるとする．その結果，6のエリアで避難困難者 0
人が達成された． 


































































図 2 現在の地形 
図 15 本研究により判明した対策推奨エリア 
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